Background: It is uncommon to unexpectedly discover pituitary tumor as a hypermetabolic lesion on an 18 F-FDG PET-CT scan for the evaluation of an unrelated disease when the patient does not show neurological or endocrine signs and symptoms. Methods: We retrospectively analyzed the medical records of 16 patients with pituitary tumor that was detected incidentally on 18 F-FDG PET-CT at the Korea Cancer Center Hospital from January 2002 to September 2009. We analyzed their clinical features in detail. Results: On 35,505 18 F-FDG PET-CT scans, 16 (0.045%) patients were diagnosed with pituitary incidentaloma. They underwent 18 F-FDG PET-CT for the evaluation of the state of malignancy. All of them had no signs and symptoms related to pituitary tumor. The average age of the patients was 63.3 ± 12.0 years (49-85 years). Eleven patients were men and 5 were women. The mean diameter of the tumor was 17.9 ± 5.7 mm. Most of the pituitary incidentalomas were macroadenoma. The result of tumor morphologic evaluation by the Hardy classification was as follows: 6 grade IV, 1 grade III, 3 grade II and 1 grade I. The mean standardized uptake value of the tumor was 10.6 ± 6.7. Ten patients had endocrine evaluation and they showed a normal hormone level. Among 16 patients, 4 patients received TSA and they were diagnosed with pituitary adenoma. Conclusion: This study showed that pituitary incidentaloma discovered on 18 F-FDG PET-CT was extremely rare. It was almost all non-functioning macroadenoma and this showed relatively high FDG uptake. (Endocrinol Metab 25:321-325, 2010) ORIGINAL ARTICLE 서 론 양전자단층촬영(Positron emission tomography, PET)은 1970년 대에 처음 사용되었으며 주로 뇌와 심장질환의 기초 연구에 이용되 어 오다가, 1999년 이의 단점을 보완한 양전자컴퓨터단층촬영(PET-CT)이 소개되면서 최근 여러 종양의 진단, 병기결정, 치료효과 판정 및 재발병소 진단 등에 널리 이용되고 있다[1]. PET의 임상적 적용이 광범위해짐으로써 뇌종양이 우연히 발견되는 경우가 있다. 이 중 신 경학적 증상이나 내분비학적 증상이 없이 영상검사를 통하여 우연 히 발견된 터키안 종괴를 뇌하수체 우연종이라 하는데[2], 최근 몇몇 국외 문헌에서 다른 목적으로 시행된 PET에서 우연히 발견된 뇌하 수체 선종들이 보고되었다[3,4]. 국내에서는 2008년 Lee 등[5]이 MALT 림프종 환자의 추적관찰 중 시행한 PET에서 우연히 발견된 뇌하수체 선종을 보고하였으며, 2009년 Song 등[6]은 림프종의 병기 설정을 위해 시행한 PET에서 우연히 발견된 뇌하수체 선종 단일 예 를 보고하였다. 그러나 PET에서 우연히 발견되는 뇌하수체 종양 여 러 예의 특성에 대한 국내 연구는 아직까지 없어 저자 등은 최근 8 년간 PET에서 우연히 발견된 뇌하수체 종양 16예의 임상적 특징을 분석하였다. Kim HJ, et al.

